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International Medical Exchange Program with Jiamusi University of China
Naoki KOZUKA1)・Takeshi SASAKI1)・Yoko GOTO2)・Kimiharu INUI1)
1)Department of Physical Therapy, School of Health Sciences, Sapporo Medical University
2)Department of Occupational Therapy, School of Health Sciences, Sapporo Medical University
  Sapporo Medical University has actively been promoting mutual exchange programs with over-
seas countries whose climate and living conditions are imilar to those of Hokkaido inorder to im-
prove the health and welfare ofpeople living inthese regions. Since 1977, the University has
established mutual medical exchange programs with universities n Finland, Canada, China nd the
United States. Additionally, n exchange program with Jiamusi University of China was initiated in
2008.
  The aim of this report isto show the achievements of the medical exchange program with
Jiamusi University and suggest our future plans for this program.
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育 ・診療支援(乾 教授、小塚助教授)を 行 う。
　平成18年(2006年)7月、第2回 中国小児 リハ ビリテー
















平成21年(2009年)8月に10日間、後藤 葉 子准教授 が呼吸
リハ ビリテーシ ョンを}三たるテーマ として、教育支援 、研
究に関す る意 見交換 、学 生に対するアンケー ト調 査な どを
行った(図1)。
平成22年(2010年)8～9.月に16目間、佐 々木助 教が中枢
神経 障害の リハ ビリテー シ ョンを主たるテーマ として、教
育支援 、診療 支援 、研 究に 関す る意 見交換 な どを行 った
(図2)。
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平成22年・2010年)8～9月に派遣された佐々木健史助教
が、中枢神経障害のリハ ビリテーションについての診療指
導を行っている
受入
平成20年(2008年)10---月に290間、1%偉講師(臨 床理
学療法学講座受 け入れ)
平成21年(2010年)10-11月に28日間 、孫穎講獅(基 礎作
業療 法学講座受 け入れ)
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